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Abstract: Physical conditioning is one of the key factors of the performance of all athletes. Keeping 
their instruments clean and neat is essential for their optimal performance. However, they are relatively 
prone to be invaded by microorganisms. Sports shoes, especially, could be an ideal growing bed for mi-
croorganisms because of their worm and humid environment. Invasion and colony formation of micro-
organisms in sports shoes could cause not only infectious disease but also uncomfortable fume both of 
which could be negative factors for the performance. To understand the mechanism of microorganism 
contamination, it is important to understand normal flora of microorganisms in the sports shoes. In this 
study, we collected fungi from sports shoes of five athletes and analyzed those. We isolated 19 colonies 
from three of those five shoes. Isolated fungi were classified according to the shapes and colors of colo-
nies and the hyphal morphologies. We identified the species of isolated fungi by analyzing the DNA 
nucleotide sequences of 8 of isolated fungi. Most of fungi we isolated turned out to be non-pathogenic 
and commonly found in natural or household environment. However, we did find Trichophyton 
mentagrophytes, which is considered to be one of major pathogen of Athlete’s foot. None of the examinee 
was suffering from Athlete’s foot at the time of sample collection. Therefore, it is most likely that one of 
the examinee picked up Trichophyton mentagrophytes somewhere in the way. This fact indicated that 
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布されていることも報告されている（Ajello and Getz, 
1954；石島ほか，2017；Ishijima et al., 2019）。長時間
足裏に付着した白癬菌を放置すると，足白癬に感染す
る可能性が増す。国内の足白癬患者数が減少しない














黒色真菌が良く観察される（Nishimura et al., 1987；




ル行い，その後 4°Cにした。PCR産物はQIAquick PCR 
Purification Kit（キアゲン社製）で精製した。




































60°Cに温めた糸状菌融解溶液（25 mM EDTA, 250 
mM NaCl, 0.5% SDS, 200 mM Tris-HCl buffer, pH 
8.0）を 300 μℓ，1.5 mL容エッペンドルフチューブに
入れた。高圧蒸気滅菌したストローの先端を斜めに切















上清を捨てて 150 μℓの 70％エタノールを加えた。4°C
で 12,000 rpm，2分間遠心分離して，上清を捨ててバ




DNA の間に位置する ITS1（Internal Transcribed 
Spacer 1）領域の塩基配列を以下の PCR primerを用い





















真菌であり，もう 1株は，寒天培地上では Fig. 4下段
に示した様に黒色の色素を産生する灰色のコロニーを
形成した糸状菌であったが，こちらも ITS領域のDNA





被験者 3からは，Fig. 2の No. 3-1，3-2，3-3，3-4に
示した様に色調的にもコロニーの形状的にも多様な












































Figure 4 被験者 2の靴内から得られた真菌コロニー像と遺伝子解析結果。Fig. 2に示した No. 2-1の右（a1–3）と No. 2-2の左
（b1–4）のコロニーについて DNAを単離して，ITS領域の塩基配列を決定した。菌種の同定結果と，塩基配列を示した。
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取される環境真菌である（Wang et al., 2001）。E. 
dermatitidis，E. jeanselmei，E. spiniferaについては，ヒ
トでの感染が報告されているが（Wang et al., 2001），
本論文で遺伝子解析して同定したExophiala属2種につ
いてはその限りではない。Knufia epidermidisは，中国
の風呂の湯から高頻度で検出された（Wang et al., 
2018）。また，Cyphellophora musae，C. olivaceaについ
ても家庭の水回りから検出される真菌であった
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